

















This paper studies the preference of Czech students regarding cross-border employment and
emigration. Specifically, how does the wage gap with EU countries affect their decision to
engage in cross-border work versus short-or long-term emigration.
The analysis reveals the following findings :
1) Preferences for short-term emigration and cross-border work are considerably high
compared to long-term emigration for all wage gap levels.
2) Compared to short-term emigration preferences, cross-border work preferences are
more sensitive to changes in the wage gap.
3) Factors that positively influence the preference for cross-border work are being male
and having some German and English speaking ability.
4) Factors that negatively influence the preference for short-term emigration are age and
having some German or English speaking ability.
5) Factors that positively influence the preference for both cross-border work and short-
term emigration are frequency of travel to Germany and the perception of the current
wage gap between Czech and Germany.
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103名(学士コース89、修士コース14名)、 3年生86名(学士コースのみ)である. (なお、 22
5)東西ドイツ統一時(1991)に実施された旧東ドイツ国民の意識調査によれば、調査対象者の36%が西側への移住の
意思を示したが、実際に移住したのは移住希望者の5%に過ぎなかったことが、 2年後の同一調査で明らかにされ
ている。 (Europ把an Commission 2001)同一言語を用いる同一民族間においても、実際の移動には多くの困難が伴
うことが推測される。
6)酉ボヘミア地方とオーバーフランケン地方との賃金格差および失業率以下の通りである　EU15ヶ国平均-100とし
た一人あたりのGDPはOberfranken (独) 104.2^ Severrozapad (チェコ) 52.9であるoまた失業率はOberfranken
(独) 6.5%、 Severrozapad (チェコ) 12.6　である。なお、一人あたりのGDPは1998年、失業率のデータは1999






















































































































































































Number of observations- 246
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Kullback-Leiblerq 0. 14　　　　　0. 13　　　　0. 10　　　　　0.15
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